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Basler Mission ZUrich

1. puf6ug"

Ber[onen.
P" Sonifo3, goSbetergter Seiter einer Sliifton.
P. $oTranne6, jringerer Sttifiondr.

iw

EorSiiiu$, $tifiligeu ltegerfnabe.

'

Sou[, 4,,4 ber Stifiion,
G$rifttige unb tleibnifge

$.{uf3ug.)

Gingeborerrer
@imgeborene.
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(fornmt eilig ous bem lltiiiionrfouB).

Ecteu! '
$c mein
p. Soniioa. ffi$i!'im $er, toriifiug! (iiibd ber snc,
6en [et bep gonb unb lcbt ii4) Sift hu unjib' uon beinet
SogeBorheit, rnein Sinb?

'5oraifiu9" &or ni$f, rnein Sstcr! $iinf

Scutmmofie bob'

So{baten beu Ggugtruppe.

Sie te6tir$nung

P, Soniioa (mogt boa $r'euaaeimur, etfebt
einnotr iiber bie Sii!ne), E*r3iiiu6!
SmailiuB

Eote (llniiiflreu ber S$ifben im 2.

,

!ftiiiionBgorten, 3ur Se$ieu begrer3t bon ber Sir{e, finfB melr
Sixtergrunb ba9 $tiiiiou6fou6. Vleben bieiem gegen ben
Sorbergrunb
3u eine Sourbe6itotue, mit .Snief$emel banor, (9ttuc
"Stittciin
Eiir!6en rnit 6tu${. P. Eoniio6 fniet uor beu
in ber
6tcrtue, im Srebier 6etenb.

,qegen ben

i$

Riiub*

gepf{fldt ann fltc$mittog unb bin

gor ni$t tniib.
F. 'Sonifca.. Slun, gut Eor3if.iu$ ! Seuot un6
$au{ gum ?Ib*nbtii$ tuft, ruirb'6 no{ ein SBeit$en
bauern. ,$illft hu nrir inbeifen no$ einige $rogen

beontmorten?
loraifiuB. $6 bittc fe!r, rnein Sater.
l

P. Sonifaa" Sieoiele Giitter uerelren ruit benn,
t*t6ifiu6 ?
Sarailiut. SBir uetefren nu! einen 6ott, mein
Scter.

P. Sottifoa. llher fie[, mein Sinb, ruie {agit.bu
benn, menn bu 3u beten cnfdngft?
immer: $m
SottiFu3. I8enn id bete, foge
'Sl'rmen beB Scters .unb be$ 9obne6 unb bet bei[.

i{

6eifte€. Urnen,

t<

:

P,,

Eonlf. Slun fief, Ecr3ifius, ftnb bo6 nigt

{Eor6i{iu6

brei 66ttet?

tomrnen?

3aq. Die ,$eiligen, mein Sster,, bie einrnol auf
Gtben qeletrt $oben.
P. Sonif. Se$t. EcrSiiiuc! tlnb bomit fiS ieber

6$tift borcn ednnert, trdgt er ben ltsmen eine6
$eiligen. Dof ift fein be{onbercr $ei$tlgcr.
3oq. D mein Scter, ,39u Itobt ntir immer oer,
fpro$en, mir etrooB uon meinern ltamenspotro! Au,
er3.6flen unb bo$ bcbt ilr immer ruieber etpas
cnbete6 tun miifien. $S bitte, mein Scter, erldbtt mir
iegt bie 6ef6i4h oon .bem Siimerfncbcn tcrsiiiu9.
" P. Eonif. 6ut, EcrSiiiu3, bc$ bu mi$ on rneirn
$erfpreSen erinnerfit: 9eg' bi$ unb liire! ,:

bcn Snirf{emel unb fegt

$iifien be6 P. Eonif4.)

fi$

p

ben

P. Eonif. G9 mot einma[ ein Gfriflenfncbe, ber
in !tom, ruo iegt ber bt. Sater, ber $op[t, [ebt,
unb et biefi EqrAiftus ruie bu. ?Iber bie 9tabt Som
luor bomolB no{ oon uielen, oielen Seiben beruolnt,

. 5aq. Stein, mein Sater! G6 gibt nul einen

@ott, ober brei obttli{e Setfonen.
P.'Eonii. Etrcu, tor3ifiu6! * llnb ruo mofnt
'benn 6ott?
%rc1 $m $immel ruo$nt er, No eB fo f{6n
ift mie - ruie :- bofi mcn eg gar ni$t fcgen tonn.
P. Sonif. llnb ruer oolnt no$ im $immet?
3or3. Sie liebe Slutfer 6otte3, bie Gngel unb
bie $eitigen, mein Soter.
P. $onif. 6on6 re$t, mein Rinb. ltrib 3u i$nen
ruo[en ou$r loir tommen unb un9 mit illnen freuen.
flBa9 miifien rcit nun tun, Ecr3ifiu€,. um in ben
'miiifrn
$immet
tru fommen?
=' ' trcq".'
Ugii
6ott loben unb ifm bienen
unb in ollen Oingen feinen I$illen tun unb ni$t
ilinbigen unb ni$t ftell[en unb ni$t liigen unb ni{t P. Sonif. $o Eor6iftu6, bcnn fommen ruiq fiSer
{n ben $immel 6ut lieben lltutter 6otte9, 6u ilen
Gngeln unb $ciligen. [Ber 3eigt un6 benn cm beften,
roie mir e6 ma$en io[en, urn in ben $imme[ 3u

folt fi$ idlnell

lebte

bie unfern $errn $duc lcfiten unD bie Gbritlen
ti5teten. Siete Glriften rpurben in tiefe, finftere $ii$rr

geoorfcn, oiele ruurben fogor ruilben Eieren 6u fteffen
itregeben.
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- (foritttett fid)) q[6, mein Sotet bcg mog ben

50rfr.

crmen lrifen

le\r,

re\

geton [oben, oon Den ruihen

tieren gefreffen 3u ruerben. $at benn ber $err $e[u€
bie biifert $eiben niSt glei{ boffir beftrcft?
P. Eottif. !ti$t immer foglei$, mein Rinb. $er
$en $e[u6 \at eB 3ugeloifen, bcfi oiete ome G$riften
fo grcuiom getitet murben, pei[ er fie io fe$r liebte
unb lte tei$ti$ boffir betolnen ruofite. Oie bdpn
$eiben ober fot er oft f{on cuf Gtben, fi$er ober
nod bem tobe febr f{ruer qeiiroft.
$tiu' nun
- nbr
meiter! Siete bieier 6[riften-rorlnf$ten,
ifrem
Eobe nod einmol ben $ewn $efu6 3u empfcngen,
cbet bie $riefter fonnten iln oft gor ni{t tru ilnen
bringen, fonit rodren fie oudl gefangen unb getdtet
ootben. OcB burfte ober ni$t fein, benn ruo€ rodte
bonn au$ ben Gfriiten, bie no$ ni{t gefongen ruo{en,
gemotben, ruenn fie feine Srieftet me$r gellobt !6tten?
Scnn !6tten fte ben $errn $efu3 unb

3aq.

bie $t. Steffe ni{t rne[r gelcbt unb bonn ndren
clle ruieber biiie $eiben gercorben.
P. Sonil. @cn6 te$t, Ect6iliu3, io'ruftre e€
geruorben.
- ?Iber einmol rucr ou$ eine fromme
$rau int 6ei6ngni6 unb bie ruollte li6 ni{t trtiiten
[oflcn unb fie bat immer rpiebeq ber. Sopft mdge i[n
ben $eun $efue {diden. ?Iber ber Sopl} ruollte ni$t,
benn eB rnor fe$r gef6!rli{, in jene8 6ef6ngni$ mit

$etrn $efu6 3u gefen. Ore frirte cu$ ber fleine
tcrSifiiun. Gg*e[ [ief er 3r.r,n $opfte u*b bat i$tt,
ben ,Semn $efud gur ormen U$riitenfrcu tragen 3u
hihf*u. Onb ei bat infrnge, bi6 ber Sopft eB i$m
erloubte. SaF ruor ber gtridii$fte Ecg fiir !at6iiiu6,
benn er burfte ben .peitcnb trogenl, untet feinen
Rleibern cuf ber Stuft beubotgen, gcrn6 naIle sn
feinem $er3en.
- ?{ber o rcet1, bo trcf eu ouf been
$Bege ben ruifhen $u[oiu6, ben er neuli{ brrt$ge$cuen
botte. ,6eute ruofite es ni6ts nrit i,]rn 6u tun boben.
llbere$ufoiu$ fief i$m no{ unb ttef : Su ieiger 8urnp,
ruoB trdgft bu ba fo oerftollerr ouf ber Sruft? $eig
[1er obet i$ Ilaue hi@! llnb er etruif$te ben targifins,
benn er lotte lcnge Seine, unb rifi illm bie Sleibet
uom 8eibe. tlnb [{on looren ou$ cnbere f$Ie$te
Suben ba unh ifu@ten unb fStugen tuf tousiiiu6
eim; fte ruollten i$m n#mtiS ben $emn $efu$ ent,
rei$en. ,llnb o[E Emaiiius f@on gar ni6t nrabr roufite,
ruie er ben $ewn $cfu6 retten f6nne, bs betete er
3u.i$rn: $eri $eiuc, na6 {o[I iS jegt tun? llnb her
$eur $eiu6 icrgi:e 6u i!m: 8*[ mi$ in bein $ettr
eingdfien! 9a enrpfing tcr6iftn6 ben $eutn $eiu6
f$r,e[ in ieincm $er3en, fo baf3 bie biifen Salben
ibrE ri&t rr,runefiren fonnten. $ie ober ruurtren bs"
rfiber io ruifn, bo$ fie Ear6iiiu3 enf$lugen. 6eine
6eele qbeu ftag .rnit bein $errn $efuit frgtei$ !n
tren $imrne[ Ilinein.
- Si$ bu nun ou$ beinen
Satron re$t [ieb [cben, tor6iftuS?
3ora. $S rcifi ibrr imrner re$t tieb babem. $4
bin iegt {o gtfidti*; tor3i$tu$ iu &eifien. Senn iS
ou$. einnlot beu $errn $e[u6 tragen biirite!
P" Sonii. Senn e6 6ottes flBifle iit, ruirft bu
i[n einrnc[ trcgen brirfen, roenn bu gro$ bift.
Trt6 $Iber ben $ew:r $efu$ J$iibep oor bdien
$Ileni{en unb baftlr eri$fagen ruesben, bcs m6@te
bem

i$ ou$.

-7.
Sonif. 8ofi 6otte6 Sitlen on bit gefse$en,
EorSifiuBl Sto6 bi$ beine6 belbenmfltigen Sotroneg
oiitbig, inbem bu {$on jegt jeber6eit fiir bie @$re
P"

beii Selrn $efu$ eintrittft unter heinen lf[terBgenoifen,
bie i$n no$ nic$t fennem. Sommr ieht in$ $o116,
EarSiiiug, unb Ic$ un6 iellen, oo$ $ou[ i{iC ung
gefo$t $ct.

(EorSiiiuB fletlt ben 6d1eme| on ieinen $1og 6uriid. {8ie beibe
inB $oud treicn tuollen, eitt ifnen P. $ofonneB entgeflen, ibm
folgt eirr i$mrir6er Oingeborener mlt Eogen unb itdd;er').
P." $o[anne0. EerSei$t, fo$rufitbiger Enter, bo$

'i$ Gute nerbiente ffiufie fo halb mieber iliiuc. Oidet
!]tonn fommt mit einer Sitte 6u ffiu$, mit eimer

"

eiligen Sitte.
" P" Sonif.

(6um €d1mor6en).S06

rofinf$eft bu no$

fo ipdt cm toge, guter $reunu?
sote (!i{ uerneigenb). sater'! stcine Srou 6tlri,
ftin - totfrenf -- nriinf$t heiliqe€ Srot - Soter
{otl slet$ tleiliges Srot 1$idrn! g$ filtlren oeit in
bie Eerge.
F. "Sonif. Sa gitt fein 6dumen! $4 :oil{ mi$
foglei$ reifefcrtig mo$en!
P. ,Sobanneg. Sti4t bo{, go$:u. Scter! $ot
einer $olben 9tunbe euit in# $ous 6uriidgefelrt, nc{
Ionger Sonberung, briuft $t1r ni6t f6on ruieber iort.
lltcine Seine fimb jung unD ni$t ermtibet. $$ ruilt

bem $tcnne folgen unb feinent I$eibe bie'[egte

6tdr'

fung bringen. $4 bitte @u$ borum, bo6m.Sater!
P. Eonif. $n 6ortr6 'Jtcmen benn, ge[iebter
6ol1n. $$ mill eu$ ouf bem l$rueren 6ong mit
meincm 6ebet begleiten.
(P. gogonne6 uirneigt fig unb gett In bic Strge cb).
P. $Onif. (6urn Eoten). 6e! mit i[1n, guter Sreunb,
unb fei ilm ein treuw $iillrer!
(Der Sote uerneigt ii$ unb gelt gegen bie ilir$e bin ub.)
30q. (ergreiit P. Eonifo6'gonb). Sftsin Saferl

.
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P. Sdnil. $tun, Eot3ifiuS?
.ben ?ttt. $tein begleiten?_SoJS, i{ bitte iebr - bcrf iS
$enn $efu6
P. Eonii. Sinb, rua6 ffiflt bir ein? Oer IBeq
ift roeit unb ber llbenb ift b'olb bo, unb bcnn ruirb
es finftre ItqS!.- Su mufit balb bein Stc{tgebet
fpte$en unb f$lofen gelen.
5cra. D Sctet, beten ruetbe i6 cuf bem oanten
"Estir,
SSeg unb i$ fobe gor feinen g{lqf. D mein
ber fr_embe {tgnn-_!q{ mjt bgm geiun gefu6 gelen
bu{{e-ben $eirn
$9 lft gor fein.6lrift. Ecqiituo
(iiingt cq tru miinen;.
$efu€ trogen unb i6
- unterieffen 3um gerun
P.- Eonif. 0.u, fcnnfi
^
beten,
Ecr3ifiu€.
$eiu$
T,srt. 9o allein
- Da fdlaf' i6 immer ein.*
}]1rb _i m6$te !e1 $egn $efle f{itgen oor biifen
Slenf$en unb roilben tieren. gg bin cug ftcrf unb
*Itig_ ruie Eor3ifiug. D i4 bitte, mein'Soter, ig
bitte ie[r! (r!i{t fi6 aui ble Snie).
P. Eonif. Eotgiiiuf, bu tuft mir Gemolt an,
-i{ fonn
bciner Eitre ni6t ruibbriteben. gteb cuf
unb mcg bi$ bereit.. {bei iei irorirni unU c{t1am,
benn bu gebft 1eben beinem gerrn gdu€. '
3018. (tii$t bem $cter bie $onb). D id) bonfe, mein
Sair:r! (6eft eilig unb freubig gegen bie Sirge c6).
P. Sonil. (i!rn nasblidenb, nc{ einer Soufe). l)tein
.$eJg rylll. nj$,t
roelben _ ![9, bet Seg ifi roeit
urrb ruih! g4 -rutlig
tcnn biefem Solfe no{ niSl ticuen.
$ber ruo6 f{.l1$te i4 !qn!! Ser gert, b6r ?Itim6Stige,

ifi ia mit ilnen laiblcftig. (Eor bte lltutrersottedftaiue
finrnteenb) Su Erfflerin rneineB bebrfingten $er6en$,
-unb
bu- m6$tige $ungfrou, iei ou{ bu mit ign-en
fii[re iie in

meine llrnre 6utfid!

in tiefe€ 0Jebet reriinft, fie6t mcn im
Sintergrunbe ben Eoien, tar^ifiuB rrnb
Sobontreg ii6er bie
$iilne gefen, tcr6,iffi cine ,toterne trcgenb.)
(Sdbrenb P. EoniiaS

'

p

(Ser Sorlong fdltt.)

2. &ufaug.
Etimilrerung, einiome, roilbelUegenb..!cr6ifiu6 unb P. gogonnet

P. $o[onne6. tar3iftu6!
3013. $c mein Sotet?
P. So!. 9u bift" mfibe, Eoraiftu6.
'5ot3. 6in oenig, rnein $ater.
P. So!. -60 ruollen-roit gier eine flBeile raftgn,
bie unfet $difrer un6 ruieber euei{t bat.
Gt rubllte
.frcnfe6
flSeib
ic nur ben Soge[ f{iefien fiit fdin
unb bonn f{nell ruieber bei un$ fein.
(6ie

lebeii

fiig ouf Ecumftriinte, einonber

gege.nii6er.)

P.,SoU. Ou beteft oie[, tar3iiiu6. So{ ruitb
$errn $eiue reSt lieb idin.
Eaq. $a, mein $cter, i6 bete fo hi6t ruie no6
nie im 8eben. Senn i{ bog regt oft'ben genn
'6erm
$efu5 begteiten bii{te! - ltber ben
Sefus
trcgen, ba3 ift bo{ nbS uiel fg6ner, mein l]cier.
p. $o!. Su llcft re4t, Eorliiiu6, bc6 ilt ba6
gtofie'6[iid be6 Srieiter€, bofi ef ben germ'ge[us
ttagen b_crf. $nbgre Glriften bii{en boe nigt. U[et
no{ oiel gr6fier ift bc€ @liid, ben gerun gefu6 in
bcB $er3 auft-unelmen, unb bog biirfCn olle Ggriften
gb-b.c6 rufinf$t ber geu gefu9 oon allen Gliiiien.
Uu{ bu, tor3iftu6, ruitft e€ biirfen, oielleidt f6on
bclb, rueil bu bei P. Eoni[a3 io f[eifiig [ernlt.
!ctl. D ruie freue i6 nri$ bcrouf ! g6 mill oon
cn
no$ ffei$iger [etnen, mein Scter.
2[6et ber
ieSt
Sncbe Ear6iftu6 in Som burfte cud -ben .Settn
$eius lrcgen. P. Soniia6 got et rnir er36!lt.
P. $0b. Oo€ ift freitid ruobu Eoraiiiu€. gn
grofien Oefolren bii{en ben gerrn gefu$ ou{ onbete
bem

*10_

_'11

ifi au$ bet.Glott

6-$t!fteq io gu6 ftinber irogen, bornit fie ign oor
b6fen fienf$en oetberoen. €o ruou eg bei benr
ffibmerfnchn' Ecr6ifiug.- ttnb at6 er iln nigt melr
oerbergen fonhte, bc nabnr er iln in fein $lr3 ouf,
um iln por ben biiierr Suben 3u isiigan.
(Sion fielt im $intergrunbe
-

iene$ Swfiibrern nu$lduit, $ot e6 mir au$gefdruogt,
bofi ii$ ber Gbriftengott in eineno f[einen Srot oer,
fiitgt, bo€ bie G$riiten onleteir. $ft er einmcf botin,
io fonn er ni$f rnefr $erou€ unb mufi oflec mit
ii$ gef$efen loffen. Sa, bc, iegi il1 er in unierer
Sanb ! Sir ruollen i$n uerni{ten, ruo{len iln dffent,
li6 uerbrenncn, bomit er un6 feine ftrontbeiten,
feinen $unget unb tob me$r f$tden fann. g{ib

,

5ara.

(fcbretenb).

Ulein Sater

-

mein Sateu

(toirft.ii$ rrreinenb auf i!n).
(mott). l8ir finb oe*cten

-

P. S0[.
ein pieil
getroffen
mi$
tobe
ficr;iiiu$,
i6
$at
6rr
fterbi'[1ier -* ben gerrn Seiuc - ninrnr.. itln iu bir
bcmit er ni$t irr bie gdnbe
-teb bet 6otttiferi folle
'- ruir
gtiifie P. Sonifc6
nogr,
tortriiiu6
-ielen un$ ruieber im $inrrne[ --- (frirbg.
.30q. lruetnenbt. $Jtein Sotef
- mein Sotet ni{t {t*6en, guter Sntur $u[1onne€!
(Fldgli6 rullbe6 6ef{rei finl-er ber 96ene, Ear3i[iug ipringt ,oui,
pqqbiqgt bie Surio oui ber Sruff unb roifi eni;riegen, o6er bie
l$ilben.I1aben bercitB bie €6ene geiiiUt unb linbern

iln

am

Entruci$en,)

.$iiuptling (Sotc beB 1. ltui6uge€; beugt iidl iiber bie
Silben). {$ut getroffen, Stube!,
bem f{eint fein 6onnenti$t me[r.
$ebt, Breunbe,
,8ei6e, bonn 6u einem ber

-

ber 6$riften unier, er trug i$n mit

ft$ ouf ber Sruft uerborge.n. $ebt ift beu @lrifien"
gott in unfret ,$onb. Girr trumrne€, s[tefl Seib, bag

einen 1$[{ben-mit oeiponntern Sigen

iioir bie Siilne fgleicfen.) " '
T.ttt. Unb bofiflr murbe er Don ben Euben tot,
S![4lagen unb feine 6ede flog mit bem $ewn gefu9
grelq ln Deil plmmel.
P. $oD. flB&rbeft bu ou$ fo nutig ieirr, Eor6iiiu6?'
3ota. D mein Soter, i6 rufirbe qern toufenbmol
ftqTbgJr fiit ben ,F-errn $eiu€,*um ign-su i{figen unb
mlr qm ln 0$r Brflomet gu ltlegen.
.. . L So!. Su [ieber fiomrnet Sncbr, roie freunb,
'
ti{
mhg'be€ $eitonbS lluge ouf bit tugen!
(Oin h"ieit cu6 bem 6ebiiidt ,StO#.r**.rncB tiib{ig, er iintt

-

i$t

o[[e einoerftonben?

$ie lsilbiru. $o, er foll itetben,
fterbenl
(tor6iiiu6
s

naill

untetbefien

bes []euedobe6.

felr oft Serfu{e, 6u

entiliefen,)

$fiupiting. S$o$[an, fo ruifl i$ miS bee Glpiften"
u$ t$n rnit $reubeniubef"
in€ Sorf bringel. (Or beugt fi6 iiber bie 8ei$e, reiftt it;r
bs6 Sleib cuf, fudlt ober berge$en6.l $$ rcei$ ,eS ii6er,
bcfi er i$n lier uerborg, aber er ift mi{t nrelt ba.
(Flbbli4 ouf taraiiiue b8fpringenb unb iln ergrelfenb.) flSo ift
bo6 Srot, bu 9d1uft! $er*us b*rmit obet bu bift
be$ Eobeii! (6d1liigt ben $ncbeu.) .perou6
- $etout! (Aorliiiuq bdlt bte $iinbe feit ouf bie Eruft gepxeBt, rtiilt ii6 bin'
unb letito$en, blidt 6um $imrnel, Ieiie betenb. 6$on greiit ber
,'Oiiuptling tuilb nc$ Atr6ifiuB' Sruft, ba meiclt biefer i{ne[

;gotteg bemci$tigen, bomit

6utiid, retfit bie Surio llerau9 unb empfdngt bte !1. Segtrefrung.)

1u Eoben). Serffu$t! &r
un$ enftiffen! 6$Iogt {!n tot, ben Glenbenl
(Oie Sitben follen ii6cl ben Snqben fer, pliigtig ein Sliil. ?I[e

0fiuptting-(l{ldgt torsiiiuo

[ct iln

fo$ren or,clrecIt oui, ein Silber tritt,foitig ouf.)

l&ttboc. $lie!e, noem fein Seben [ieb iit! llnier
?Ini$tcg ift uerroten! I8ei$e St&nner urit $euet,
ruaffen iinb un6 ouf ber 6pur!
(gEiiiie llinter ber 63ene, bie Silben ergreifen bie $lu{t..l

I

-t2-_

-13-

$fiupfling- lltogen bie @6tter bog enbti{

,.

''fonmen unb fie oerbelben! (6e!t eitenba ob.j
.
tcu! P.' EonifgS (mit einem 6tod), etngeborene S6iiite&

banf, rnein @ottl
Eor6iitu6r
. Gngell
t. Sonif. Sc'n!,S8eifit bu aud,
mein- Rinb,- roa3
.getan

bu

.

Oolboten treten cuf.

--P. S1n!f. flScut fiS um, erbtidt ptiigliq gofanneB;
,euf- ifn
6ueilenb unb igrne6erfii[t bef ber Set4e nteUerfinfenl;.
go[onne6!
Oott im .Simmel, tot.
$-0.!q1ne{!
S$ $ouL fo ror beine lBornunq bo6 neo-trlnbet. ltber
6u ipdt finb roir eingetroffen, um bieie Ear ber 6ott"
Ioftgfeit 3u oerginbein.
6o muf i6 bid ruieber,
p.

-

-

_

ftnben, geliebter

9o[n,

id etroqen'unb'
"bu

ben

aebitbet

$cbe 3um griefter bes .Serm!
biit" qifidfifi.
bu ElutSeuge beineg_ 6louben6! ltber i{'biri aurfitf,

Ili

alt. Oer Sieit 969 te!i. @r
oltersi{mc{en, unn{i1ien btener'6otte6
ruae fgro6sift bu, clter Sopf !
Irlfln.iollen.^-*!14
rffelt
ging er? 6oit'ee.6iiti bat itin fo qelentt. Gu
ry$ tu-.gq! fiir bie -Grbe, er rucr'oofieniet fdit ben
gimmef!
Pcrum le.btle *i6 ber Sfeil, ruett i{ tro6
meiner gcfre ein Grinber biri, unruliibig be€ gimmelB.
qeblieben,- aflein unb
bdt_t_e

ryi{

(Oreift pliigtidl cuf bie Erufr be6

loten.)

!t{,

Eei8ei[ung,

rnein $eu unb 6ott, iegt erft bent i0 beiner.
uc{ ber.Eurio) $ett im 6immet, gercubt!

getaubt!

(Eo[

EOrt.

,-cu6 feirer

'

SerSrueiilung ergebt er iid1.)

,tsi

-

iodt

![[Ie6

(Oet rudfrenb ber teften.!$orte be€ p. Eoniio6
Dlnrncqt erroagt iit, mctt rufenb). lltein Soter!

P. S-Onif.. loui tfn 3uei[enb, ifn fonft cu ieine Eruft
bu rnein tieber Snobe.
(mctt). 9ie ruollten ben
. Pcra.t6ten
$erun gefus boben
*nl !n
9c gob.mir P. gogcnnef ben ,gerrn
aber' fiie f{tugen"mig
$e{u6, Lofi iS ifn. fsiile
unb ruollten ibn mir nelrnen
unb bcinn- bat id
ben $-ettn $eiuB, in mein 6era
ruifit g[r, ruie
.!cr6i1iufi.

,briidenb), Ear6ifiu6,

-

-

- --

,

Orofie$ bet $err $efu€ on bir
!ot?
3u feinem Eefdtilger gemcgt. Stun bift

bi$

Gt bct
bu ein

ruolrer, e{ter EorSi[iu€.
-3ort. D i6 bonfe bem 6errn goiu6, meiro
Eotet
unb iest ruerbe i4 ftirben
unb mit
bern $eun $efus in [sn $imme[ fliegen.
P. Sonif. llein, Ecr3ifiu€, bu ruitfr ni6t fietbenl
!I$, roie loben fie bir rcef geton, bie ltngotbe! D
roie oiel mugt
rys' Elrlt cm Sopf, on ber Eruft
gcul bilf, bu
bu.-roo![ !9ibep, ormer $ndbe!
rueifit jo fl$unben {$nell 3u [eilen.
($cul nngt fidl an6 $erbinben.)
, Ual4. D lpouf, e6 llilft gor niStc;
-Ti;fi
gutet $otet
jebt -fterbe i{ felr gem, benn
iegt
roiflt $!r oAeB, iegt rcifit $bs ouS, bof, bie pilben
Illdnner ben $errn $efug ni{t fcben. llltein Sater
i$ fobe ben $errn $eius getragen ig gobe iln bel{ltbt Dor Den biiien Slldnnem - [ebt mo[[, mein
Soter * Sout
irn $immel - gelobt iei $efue
(iiirbt).
Oltiftu€
- P. Sonil. ,$n @migfeit, ![me& tcr3i[tu9, ober
fterben follft bu no{ ni{t! - Sonn fteg i$ ia fo.
gon3 aUein
fieb, ruie rueifi mein $ocr ift unb ruie
- Sittern.
meine .$6nbe
Ser rpirb mir 3ur !1. Sleffe
bienen unb mit bent 6tdd$en lfiuten unb mit om
llbenb ein f$6nes Sieb$en fingen, roenn bu oon mir

-

-

-

-

-

gebft?
- (Gr erlebt iid),) 6r ltirt'ni$t - e! gebt
D'
$inouf in6 Sotobie€ tru feinem Setrn $eiu6.
6ott, ruie i$roer ffi$le i$ $eute beirie $cnb! -- 8eb
ruolt, tot;iiiu6, $eiligu tar6ifits, benn einen $eiligen
lcbe i$ an bir beieffen. 8cfi mi$ $ier oflein - i4
nerbiene ni{t6 anbere6. $n bie reinen, limmtii$en.
$ii!en, oo$in jegt beinc 9eele ffiegt, fann iS Gitnbet

I

*14fofgen. Plbet bcB Gine bitte iS bt{, f$ou
ouf
mi$ .atmen. slten fl)lonn, ouf mein be,
$erob
gonnene€ SSerf unb bitte ben $erun $eiu€" hofi er
mi$ feine6 9egen€ ni$t beroube. Seget beibe $iir,
bitte ffir rni6 ein on ($otts$ Efiron, ilr leitigen
Slut6cugen. Guer 9Itortgrerbfut fofl ber 6orne iein,
cu8 bem neue Ggriiien erftefen. -- ltui Siebetiegen
bqnn im $imrnel
-- E,rr3[iiu6 - cuf
- $o!cnne6
Sieberieln
botb
botb!
(Ste $iiube gefaltet, fteft er in tiefer trouep.)

bir ni$t

(Oer Sor[lcug fii[t.)

9nbe.

{trerla0swcrlte

51. Pclru$ filaoer,$odall$if r
oont 1. pnguft 1930. $.tre frii$even
Srei*tifte
t preife nretben 6abur$ aufge$o6en.

der

$reia

Oic €illrpicnlnng der afilnan. Illiitlonen, Itm
2.- -.10
$on Sfcrrer Siett. l6 6. 6ro6oftoo.
Def ht. Pcttus elauct. Gtn fur*er lehen3,
abrip no{ P.'Snier S.J. 28 9. Sleinottau. 1.50 *.50
Dar $fiapulier dcs $hla$en. Eon M. rh.
2.* -.70
l.ed6chowska. 32 6. Sleinottoo.
Die Iefichr{n$ eliler?rlfl?es$in in ilgan(xa,
Eon Sii$of Gtreidler, !{poitot. Eitru oon
2.- -.70
llgcnbc. 12 6. t-9rofioftoo.
t6ofilieb, de r fcllrscmc Diencr des lltiili0nAr$.
Son P. $ontorie S. J., Stiffiuniiu cuf 9[tobo,
go6tor. 12 6. Grofioftoo.
2.* -.70
Dru0er Sicfonynus. ?Iu6 bem l,eben eirreB
SqienbruberB om Songanjitoiee. 32 9. 6ropoft. 4.

*

1.40

Tm 0ienfte dcf nagcttlila0en. son einem
2.- -,70
$ftififon6prielter. 32 6. S[einoftou.
€l$ milf$cpern liir .Rfii|t4" Eon 6r6ftn [v].
1.50
Etlereltc Leddchowskal' 16 6. $Ieinoftoo. .
-.50
G8fclrgelrta

0el kleincn ltlaria,

oern beriilurt rnerben trollte. Eon

ihowska.'16 9. $leinoftor,
[lta$as C6[bfhen. Eon !]t. Eh.

bie sar

!lt.

io

Eb. Ledti-

.0leimftcr.
frane {a{ fcin Cngcl. son grcitat sr. gugo
16 6.

Stioni. 24 6.

1.20

-.40

1,20

-.40

Led6chowska.

$letnoftou.

1.80

-.60
franzl,0er grorahcntammlcf, 16. 6. Rleinort. 1.20 -.40
@pbafgrffrt&e.
UOn Diifie zu Diilte. ilfrifcniidlee grcmc
brei llufSiigen oon ![]. 3!. Leddchowska.
in q.
I2.- 4..*
60
Gropoftoo.
f,cben dcs hl. Pctrus Llav:ft, gro{oge 3u
1,50 -.50
lebenben Silbern. 12 6. Sleinoftan.
lltariar Ciutrcltclt. ggnufpiel in 3roei !Iuf,
3rigen o. m.99. Leddchowska. 24 6. Rfeinottor. 1"50
-.50
((,ic ftans man lleger $ciD $afchent
8 6. Steinoftno.
1.20
-.40

'

EefteUobrefien

.

iiefe unite[enb.

f

fi

fl

'"

,.:t

'l-'1,

on
![breiien ber 9tl Settt6 Glober,gobofitdtf
6ct3burg, greifoltigteit3gofie l9 - !Bien, I., Scidero

itrcfte 18, 9l?el3. - ![rin{en, Gabel€bergerih.5, 1. €t. t.
Sre9Icu, IX., ,Sirf6ftt. 33 -. GbIn, IJtoric llbtopplog 10a
Eerlin'O"27, D?cgqinftrcfie 19 - $ug (6{ruei6),
-DSroolb6galie
15, fooie jebe illrer befqnnten $iliolen unb
llbgcbeftellen.

der

St. Petrus Claver.Sodalitiit herausgegebene
M i ssi o nszeitsch

riften

:

,Echo aus Afrika"

Erscheint monatlich in deutscher,
polnischer, italienischer, bohmischer, slowenischer,
ungarischer, franzdsischer, und englischer Sprache.

,Das Negerkind" Fur

die Jugend. Erscheint in den
gleichen Sprachen wie das ,,Echo aus Afrika".

,,

Kath olis c h e Missions.ProBagartda( ; Ili ustrieites
Monatsblatt zur Weckung und Verbreitung des Missionsgedankens. Erscheint in deutscher, franzosischer, polnischer und slowakischer Sprache. Wegen
der hohen Portospesen kann man nur 5 Abonnements unter einer Adresse beziehen. Der Bezugspreis
f

ist

im voraus zu entrichten.

Bestelladressen siehe vorstehende Seite.
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